



AN EXPERIMENT ON MEASURING PLEAT SHARPNESS OF F ABRICS 
By MICHIKAZU T ANAKA， TERUJl HIROT A AND KEIKO FURUSAKU 
ま え が き
織物に固定したプ リー ツを与える ζとは Washand Wearの織物の特長である。 乙のような織物
のプリ ーツ保持性については現在までに2，3の研究報告も行なわれているが，主として折目角の時
間的経過に伴う変化の測定に限られているようである。プリーツは視覚に訴える評価が多くとの意味
では折田部分を図的に実際に表示する乙とが大切である。乙の報告は P.R. Wi1kinson and D.W. 
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おいてアイ ロン面上の温度分布
を測定した結果の工，2の例を
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結果 とその 考 案
第4図a.b.は熱処理時間，熱処理 llj 






























第 4 図 b
(1) P.R. WilkiDWD : The Crea~ometer-An Apparatus for Measuring Crease and Pleat Sharpness and 
Rete州 on.Tex. Res. J.. 8.674-679 (1958) 
SUMMARY 
Pleat retention is one of the important factors of wash and wear fabrics. Wilkinson's 
creasometer is an useful instrument for measuring pleat sharpness. The authors have 
traced the profiles of pleat configurations of various fabrics employiog this instrument 
and found the most effective point of heat treatment for settiog pleat 00 fabrics by 
constructing the spacial curves between time and temperature applied for setting and of pleat 
sharpness produced. 
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